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The measurements by gaschromatography of fatty acids in the normal brain 
tissues, surrounding tissues of intracer巴bralhematoma as well as brain tissues of 
the dog with experimental histotoxic anoxia and those of brain tumor were made 
resulting the following facts. 
1) Palmitic, stearic and oleic acids were dominant in fatty acid distribution of the 
normal brain tissues. Linoleic acid was barely traced. 
2) Greater distribution of palmitaldehyde and ol巴icacids were seen in fatty acid 
construction of the surrounding tissues of hematoma than that of the normal 
brain tissu巴s:on the other hand, palmitic and stearic acids were l巴ssdominant, 
linoleic acid was more than a trace and saturated/unsaturated fatty acid was 
higher in the former. 
3l In clinical cases of hypert巴nsiveintracerebral hemorrhage, decreasing of stearic 
acid and a high saturated/unsaturated fatty acid were in common among case 
groups of heavy hematoma, long preoperative time, and high cerebrospinal fluid 
pressure. 
4) The increase of stearic and oleic acid and the decrea:;e of palmitic acid were 
seen in the white matter of the dog brain with experimental histotoxic anoxia 
and the increase of oleic acid and the decrease of stearic acid in the grey matter. 
5i Changes of fatty acid distribution of surrounding tissues of the hematoma were 
subject to the character of the hematoma, disturbance of glucose metabolism 
that rules brain metabolism, and the activity of various enzyms. 
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6) Palmitic, palmitoleic, stearic and oleic acids were dominant in the fatty acid 
distribution of tissues of brain tumors, where linoleic acid which was just a 
trace in the normal brain tissues, existed. 
7) Fatty acid distribution has resemblance among glioblastoma multiforme, astrocy-
toma, meningioma, and hemangioblastoma, and among acoustic neurinoma, cra-
niopharyngioma and pituitary adenoma. Fatty acid distribution changes found in 
epidermoid were somewhat different from those of other tumor. 
8) The increase of stearic acid recognized in recurrent meningioma was thought 
to have relation to malignancy of the brain tumor as far as its pathology was 
concerned. 
9) Tissues of brain tumors and those of normal brain did not show similar meta-
bolism of fatty acid. Changes of fatty acid distribution varied among tumors 
with different pathological findings but the basic pattern of the distribution 



























































Extraction and methylation of 
fatty acid in the brain tissue 
Brain tissue 
↓ 
Reflux in MetOH H2S04 mixture for 4hours. 
↓ 
Wash with hexane and water, 
vigorously shake. 
Separate to 2 layers 
ノ、
Hexane layer Water layer 
Wash with water Wash with hexane 、〆
Collect hexane layer 
↓ 
Wash with water 3 times 
↓ 
Dehydrate with Na2S04 
↓ 
Evaporate with water respirator 
↓ 
Sample 














は gaschrome GLH ・'i:J1(1、とし， 80-lOOmeshの













COLUMN 15% DIETHYLENGL YCOL-
SUCCINA TE GAS CHROM 















(X21. ステアリ ン酸 CC1so），オレイン酸（C1si), 
リノール酸 （C1s 2）である．なお， C14oとcl6oお
よび C16:iと C1aoの聞に不明の脂酸のピークが認
められた． これらのピークを C1sまたは C11脂酸と
する報告もみられるが13>, A. A. Stein1 2 H•＞らはこれ










ールナトリ ウム 25n恵／kgを静注した後， KCN1.0 
ng/kg を毎日静脈内投与により実験的に histotoxic
anoxia犬を作到した．
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酸， c,6群と C,s辞の比を C16/C1sとして検討した










は外側型21例， 混合型6例， 血腫量は 5-130gであ




















平均ls E 平均IS.E. 
C14 0.1 0.1 
XI 1.4 0.1 2.2 0.2 
C16: O 23.9 i 0.2 19.9 0.4 
C16 1 3.3 I 0.3 4.6 0.3 
X2 1.6 0.1 1.9 0.1 
Cl8・0 36.4 0.4 23.5 0.9 
Cl8 1 32.6 0.4 46.0 1.7 
Cl8・2 I 1.2 0.1 
不飽和脂酸
0.59 0.01 0.04 飽和脂酸














40 40, 40 
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平均iS.E. 平均 IS.E. 平均 S.E. 
C14 ! 0.8 I 0.1 I 1.0 I 0.1 0.9 0.1 
XI I 2.0 o.3 2.4 0.2 2.2 0.2 
C16・0 19.5 0.8 19.7 0.3 21.6 1.0 
c 16 1 4.0 0.5 4.6 0.4 
X2 1.7 0.2 2.1 0.1 2.0 0.4 
c 1 s o 23.4 I u 25.4 1.4 18.0 0.5 
Cl8 1 47.9 0.9 43目6 1.1 48.1 I 1.3 
C18・2 1.0 0.2 1.5 0.2 1.0 0.3 
ィ、：n包自Il門的 1.21 
飽和脂 I!を 0.05 1.10 0.06 1.38 0.06 












































































































C 18 I 
C18 2 
不他fil）行椴
1.16 0.05 山 fil附 的
C16 
C18 
































































































































































































o/o, 42.2% と増加したが， ミリスチン酸およびパル ミ
トオレイン酸は 0.8°;,, 3.2°らとその動きを減じた．ま
た， パルミチン酸アルデヒドは 1.40；，と減少したが，





Cl4 ! 0.9 
X 1 I 2.2 
Cl6: O I 19.7 
Cl6 1 I 4.5 
x 2 ! 1.8 
Cl8・o I 23.7 
c1s:1 1 46.1 






均lS.E. 混合型平均 IS.E. 
LO I 0.1 
2.1 I 0.3 
20.4 I 0.5 
5.0 ! 0.1 
2.4 I 2.6 
22.8 1.6 
45.6 i 0.2 
1.1 I 0.2 
1.19 l 0.09 



























酸は 35.6° Qカミら 33.8°0と減少した．ステアリン酸アル
デヒドは 4.4°0から 3.3°0とわずかに減少したが，ミリ
スチン酸， パルミチン酸アルデヒド，パルミチン酸お






第12表 KC N (1.0 mg/kg) i1J•i iによる犬の脳組織の3日後
5日後および7日後のJ旨酸変動（臼質）
対 3 日後 5 日後 7 日後
平均 S E. 平均 IS.E. 平均 S.E. 平均 S.E. 
c 14 0.7 0.2 I 1.9 I 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1 
Xl 2.8 0.7 2.8 0.4 1.4 0.2 2.7 0.1 
c 16 0 29.1 1.3 21.4 1.8 19.7 0.6 18.6 0.6 
c 16 1 3.1 0.8 4.4 0.2 3.2 0.1 3.0 0.2 
X2 3.7 1.2 2.7 0.7 2.8 0.9 0.8 
c 18 0 22.6 2.1 25.2 1.0 28.8 1.3 29.4 1.5 
c 18 1 37.8 1.3 41.4 1.3 42.2 0.3 1.2 
c 18 2 LO 0.3 
ィ、飽拘脂酸
0.78 0.01 o.94 I 0.02 0.94 0.03 0.02 飽和脂 酸
Cl6 
0.53 0.01 l Cl8 0.01 0.32 I 0.01 
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第13表 KC N (LO略／kg）静注による，犬の脳組織の3日後，
5日後および7日後の脂酸変動（灰白質）
対 照 3 日後 5 日後 7 日後
平均lS.E. 平均iS.E. 平均 S.E. 平均
Cl4 0.7 l 0.2 I 1.3 i 0.1 1.5 0.3 1.9 
Xl 0.4 i 0.1 2.5 0.3 1.9 
Cl6・0 24.8 1.3 24.8 0.8 23.9 0.5 24.7 
Cl6: 1 3.4 0.3 : 3.5 0.3 3.8 0.1 3.9 
X2 4.4 0.6 3.3 0.2 4.1 0.2 3.7 
C18・0 35.6 1.2 33.8 0.9 33.2 0.7 33.7 
Cl8: 1 28.9 1.8 31.6 1.3 31.1 1.4 30.1 
Cl8・2




0.44 O.o3 0.43 0.01 O.Ql I 0.45 i 
タ多r




3 1 1 I 3 1 1 I 3 1 1 I 3 5 1 I 3 5 1 I 3 5 1 I J 5 1 
Cl4 I " I C16 ' I C16 I I x l I Cl・0 I Cll I I Cl・2
口Control




























































































































































































































































































































































10卜 10ト 20 10 f-10 10卜lI 1'!120・ 10 
~ull：羽↑王町内
Jレミチン作者30.2°0，パルミトオレインI7.1%およびり 口正常制措 図髄願掴
ノー ノレ駿4.1%とl曽加し． ステアリン酸は20.2"oと減少 髄膜涯の脂目安





?， ? ? ・0ト 40










イン酸：Nけら，と増加し， リノー ノレ駿は 9.010.3＇＂平 均
., ， 
40 ‘OI ‘。













-Jレ酸は 9.3°（， と著明な僧加を示し． ステアリン酸は
14.l %と著明lこ減少していた．不純平1脂酸／飽和脂酸
およびC"' c，肘の比においてはいずれも高値を示した
I }d. 14，図16I. 
． .
40 . ~ '° 














c 18 ' 
~上町内の llfi酸構成の変動はー仁記Iii~豚潟におけるそ
れとは幾分村｜注していた．すなわち，パルミチン酸は
. l:,iGIJ尚l閥均においては嶋加していたが，類上山 ll•fiIi 
15.9-18.5°（，、ド均 17.0°0と減少していた． 勺I何時主は上
記脳腫坊と同様の変動を示しているが， j イン酸
49.5勺fゴよぴリノ －）レ酸 14.9% と著明に b~ · ； 1，，ステ
脳fl旨酸代謝に関する臨床的研究
% 
40 刊ト 40 






























































研究は， 1960年 Johnston23＇が ヒトピニワトリの目前に
ついて C10から c，.までの脂酸を分析し， 25のピー
クを認め，その半分以上が同ーのものであると報告し
た. Baker21'i.tl96J11＇に 正常人の防庁l,'1;IJGI士ハルEチ
ン1P120°，，，ステアリ L階20～，C20IJ:,. '6°o, Cn ~旨





1952if James, A. T.，と Martin,J. P . ＇＇ により
力、スク ロマトゲラフィ ーが創’奈されて以：札 口旨酸l乙関
する研究が椛んになってきた．さ らに1960{1＇頃よ り本
法が医学領域lとも応用されるようにな り，動脈硬化
J,・1＂＇＂や外刊 r.;，）~lr~ ll寺の Ifil策脂西宮変動17>, さらに肝およ






























に acetate を注入した時は小量の t•C だけしか取り込
まれなかったとし， 立沢27）らはフ化17目日の鶏妊の腹
院内に 14C－酢酸と i•c－グルコースをfi U.Jし， 14C－酢
































た．また， C14:oと C1soおよび C1s:1と C1soの
聞に不明のピーク Xi.X2が認められ，これらを C1s
あるいは C11脂般とする報告13）もみられるが， A A. 








般アルデヒ ト． X2をステア リン駿アルデヒドとし，
ステアリン酸分闘の中にオレイン酸アルデヒドか出じ
てロること を確認した. ;μ,ti・は X1をハルミチン酸ア
lレデヒド， X2をステアリン椴アルデヒドとした．
脳脂質成分の 1つである plasmalogenは燐脂質の
一種で， セファリンの2分子脂酸の代りIt., plasma! 
がグリセロ怖駿コラミンエステルと結合しているから
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